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国立大学 37.4 57.4 3.7 0.0 1.6 75.2 14.3 0.0 10.6
公立大学 26.6 51.2 17.1 1.2 4.9 50.0 39.7 0.0 10.3
私立大学 21.4 48.6 22.4 3.8 3.8 48.8 37.1 1.0 13.2
















国立大学 3.7 25.5 43.6 23.9 3.2 18.4 53.2 16.5 12.0
公立大学 1.2 15.9 56.1 22.0 4.9 19.2 62.8 7.7 10.3
私立大学 2.7 18.4 62.2 12.5 4.2 16.1 63.0 6.7 14.1


















































副学長(担当理事） 9.6 60.6 23.4 2.1 4.3 47.3 33.3 4.0 15.3
経営協議会 7.4 40.4 42.6 1.6 8.0 40.4 40.4 0.7 18.5


















増加した 現状維持 減少した χ2 増加する 現状維持 減少する DK χ2
専任教員 7.4 10.5 81.9 155.7 4.3 12.4 76.2 7.0 212.7
事務系職員 6.0 18.5 75.5 98.7 1.1 26.2 54.6 18.0 133.2
非常勤講師 27.9 30.1 42.1 32.1 20.0 26.5 42.2 11.4 65.1
任期付き教員 64.4 30.9 4.8 29.8 42.7 28.6 7.0 21.6 31.9
非常勤職員 61.5 22.0 16.5 43.6 29.3 26.1 23.4 21.2 49.8
授業コマ数 50.3 38.4 11.4 14.4 32.2 38.8 14.8 14.2 33.4
TA/RA支援員 38.3 44.8 16.9 22.6 13.0 50.5 16.3 20.1 55.1
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わない DK χ2 p値
1) 学部長が中間管理職になった 53.4 32.6 6.3 1.6 5.8 73.4 ***
2) 教職員の心身のトラブルが増えた 26.2 50.1 19.5 0.5 3.7 51.7 ***
3) 学生や院生とのコミュニケーションが減った 13.2 38.9 39.5 4.7 3.7 43.5 ***
4) 教員の離転職（定年退職を除く）が増えた 10.2 23.9 49.5 9.5 3.2 10.9 n.s.
5) 職場の雰囲気が良くなった 4.7 25.8 55.3 7.9 6.3 48.3 ***




















































































































表５ 10年前と比べた教授会の 順序ロジット 
国立大学 公立大学 私立大学（部分比例オッズ）



















閾値1 4.543 0.675 5.198
閾値2 7.425 0.836 7.581
McFadden 0.208 0.159 0.247
-2LL 278.8 142.1 720.5
N 184 81 468
平行線の検定 0.234 0.939  減 vs(不変・増)  (減・不変) vs 増










































































































専門分野 所属学部 所属大学M1 所属大学M2 基本統計量(平均値）
2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007年 2017年
女性(d) 0.083 0.144























































閾値1 -1.983 -1.444 -2.934 -3.155 -3.319 -2.455 -2.763 -1.099
閾値2 0.763 0.569 -0.929 -1.514 -1.343 -0.948 -0.784 0.529
閾値3 1.404 0.427 1.149 0.976 1.756 2.561
McFadden 0.021 0.027 0.021 0.017 0.017 0.011 0.021 0.047
-2LL 1212.1 1162.9 0.037 2326.2 0.036 2397.6 1616.1 2241.7
N 742 926 726 923 728 925 706 899
平行線の検定(p>chi2) 0.493 0.184 0.673 0.120 0.408 0.954 0.275 0.589
有意水準：+p <10%, *p <5%, **p <0.1%, ***p <0.1%，ブランクp >=10%, －：モデルに投入せず。年齢の基準は30歳台。  
 
まず，【専門分野】について２時点を比較すると，2017 年で 50・60 歳台のシニア層が 30 歳台よ
りもオッズ比にして 2 倍程度よりランク高い帰属階級を選んでいることがわかる。60 歳台のオッズ




興味深いのは，「過去 3 年の研究費 100 万円以下ダミー」が 2017 年で有意な係数を持つことであ
る。国立大学では，他の変数を固定すれば，「過去 3 年の研究費が 100 万円以上」を持つ者は，そ






























良好である」1. い～5.強くそう思う）を投入した。「意思疎通」のオッズ比は 2007 年(1.212)








専門分野 所属学部 所属大学M1 所属大学M2




































































Adj.R2 0.047 0.037 0.036 0.102
N 1,666 1,649 1,653 1,627
















































表８  国立大学教員の帰属意識に関する４潜在クラスモデル 
 2007年  2017年
C 一般型 留保型 忠誠型 離脱型 一般型 留保型 離脱型 忠誠型
r （j） 構成比 42.7% 34.7% 12.4% 10.1% 構成比 41.6% 20.3% 20.0% 18.1%
専 その他 5.1 0.010 0.113 0.035 0.060 4.2 0.025 0.091 0.054 0.019
門 かなり重要 37.4 0.433 0.438 0.063 0.290 18.8 0.229 0.200 0.196 0.063
とても重要 57.5 0.557 0.449 0.902 0.651 77.2 0.746 0.709 0.750 0.918
自 重要でない 9.2 0.001 0.038 0.024 0.696 11.0 0.001 0.001 0.548 0.002
学 どちらでもない 28.7 0.055 0.701 0.035 0.159 26.5 0.009 0.975 0.291 0.028
部 かなり重要 47.2 0.868 0.247 0.043 0.143 42.1 0.899 0.008 0.155 0.122
とても重要 14.9 0.076 0.015 0.898 0.001 20.4 0.092 0.017 0.006 0.848
自 重要でない 9.6 0.011 0.0003 0.010 0.854 16.0 0.031 0.039 0.701 0.020
大 どちらでもない 29.0 0.022 0.794 0.006 0.097 29.7 0.210 0.835 0.108 0.090
学 かなり重要 48.9 0.936 0.206 0.105 0.047 38.6 0.746 0.107 0.164 0.150
とても重要 12.5 0.031 0.0002 0.880 0.002 16.6 0.013 0.019 0.027 0.741
  ～39歳 14.1 0.093 0.168 0.075 0.357 24.0 0.162 0.347 0.333 0.194
年 40～49歳 33.6 0.327 0.388 0.268 0.278 31.9 0.361 0.290 0.328 0.252
齢 50～59歳 37.1 0.393 0.345 0.484 0.226 30.7 0.326 0.215 0.263 0.420
60歳～ 15.2 0.188 0.096 0.174 0.139 13.4 0.151 0.148 0.075 0.134
任  有り 27.8 0.214 0.311 0.271 0.396 37.0 0.278 0.436 0.473 0.380
期  無し 72.2 0.786 0.689 0.729 0.604 63.0 0.722 0.564 0.527 0.620
数値：条件付確率.　2007年：CAP調査756人，2017年：STEM調査948人.
















































































Bess，L. & Dee，J.(2008).Understanding College and University Organization: Theories for Effective Policy 
and Practice，Stylus Publishing. 
Collins，L. & Lanza, S. (2009). Latent Class and Latent Transition Analysis: New Jersey, Wiley & Sons.
Helsabeck，R. (1973).The Compound System: A Conceptual Framework for Effective Decision-making in 
Colleges，Berkeley, CA：Center for Research and Development in Higher Education.
MacNay，I. (1995). From Collegial Academy to the Corporate Enterprise: The Changing Cultures of 
University，In Schutter，T. (Ed.). The Changing University? (pp.105-111). Open University Press.
69藤　村　正　司2020年度
＊Professor, Research Institute for Higher Education (R.I.H.E), Hiroshima University
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The purpose of this paper is firstly to examine the reason why “small government” can exert greater 
oversight over universities, and secondly to consider organizational culture under the prolonged corporate 
model of university governance.
Regarding the financial autonomy of national universities, the government has never acknowledged their 
financial independence, whether before and after the war.  The National University Corporation Law, which 
made the standard of the installer-paying principle ambiguous, allowed a fixed rate 1% reduction in operating 
expenses grants.  NUCs were therefore forced to become autonomous management bodies by acquiring 
external funds and saving money.  The corporate model thus presents a paradox of why “small governments”
have greater oversight.  Incorporation is not a simple matter of handing over government powers to 
universities.  Incorporation is a method by which ownership and management of property are separated, a 
national university becomes regarded as a third party government, but the government continues to control the 
national universities by maximizing the authority of property ownership.
Of course, as long as national universities provide public goods, adopting internal governance measures 
such as a colleague system, bureaucratic system, or corporate system poses no problem for external 
stakeholders.  However, this is not a favorable situation for members within the organization.
As the third stage cycle of incorporation is about to end, this study uses latent class analysis to reveal that 
the organizational culture of national universities has changed in recent years.  The analysis reveals that 
‘general type’ researchers occupy only 40% of the latent class as they did 10 years ago.  However, signs of 
change include an increase in the latent class of young fixed-term teachers with a term of leaving the 
organization (withdrawal type), and the ‘loyalty type’ with a high sense of belonging in both their specialized 
field and their institution after passing the age of 50s.  This paper concludes that both loyalty types and 
withdrawal types appear to be reactions against the prolonged corporation model.
